<偶像崇拝> ――ミルトンにおける <根源的な悪> ―― by 箭川 修










John Milton における「悪」の問題を検討しよう とすれば, Paradise Lost
( l667)およびParadise Regained (1674)に登場する絶対的な悪の存在,










さ て, 「偶像」は一般に iconと呼ばれる。また, これと関連する語集には,
「偶像破壊」 (iconoclasm), 「偶像破壊者」 (iconoclast)などが含まれる。そ
して, ミ ル ト ン に は Eikonoklastes と題する散文が存在する。l647年の




2 この間題に関する概略は拙論 「 ト ラ イ ア ン グ ル ・ ヴ ァ リ ェー シ ョ ン ズ一堕ちる者
たちの心理」 に付した脚注く偶像崇拝の物語>(l05- l 07買)に記されている。
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【l】 To descant on the misfortunes of aperson fall'n from so high a
dignity. who hath alsopayd his finaldebt both to Nature and his
Faults, i s  neither of itselfa thing commendable,nor the intention
of this discourse. Neither was it fond ambiti or the vani t0
getaName,present,or with Posterity,by writing against a King:
理 I  never was so thil1st after Fame,nor so destitute of other ho 要
and better and more certain to attain it. For Kings have
gain'd glorious Titles from thir Favourersby writing against
privat men,as Hem:y 8'h did against Luther ; bu t  no man ever
gain'd much honour by writing against a King,as not usually
meeting with that force of Argument in such CourtlyAntagonists,
which to convince might add to his reputation.3 (下線部筆者, 以
下同様)
【1】は偶像破壊とは何の関係もない, と感じられるかもしれない。 実際, こ
の箇所はそれ自体が偶像破壊の過程に踏み込んだものとは言い難い。 しか
しながら, チャ ールズI世という偶像を葬り去るのに「名声」に関する発言
か ら 始 め よ う と す る, しかも自分が名声を獲得する意図はまったくない, と
頑なに拒絶してみせるミルトンの心性を解釈する必要がある。詳細は後に
回すが, ここでは, この部分に配置された 「名声」 にまつわる語集が実は
ミルトンの偶像破壊の心理的側面を的確に表現するものであることを示唆
してぉきたい。
3 ミルトン作品からの引用は, R o y  Flannagan, ed., T he R it,ersilde Milton
(Houghton Mifflin,l998)を利用した。
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さて, ミルトンが創作の最初期から最も継続的に忌避し続けた 「悪」 は
「偶像崇拝」である, という場合, 具体的にどの作品のどの部分を取り上げ
るべきなのだろうか? A Concordance to M ilton's EngtishPoetry を参
照するかぎり, ミルトンの詩作品には上に言及したicon に関係する語集は




り か ら, P afadiseLost, Parad iseRegained, そして SamsonAgonistes か
' AConc,ofdance to Milton'sEnglishPoetry による具体的な
Idol To his grim Idol.Him the Antmonile
Idolof Majestie Divine,enclosed
To Dagon thirSea- ldol. and forbid
This Idols day hath bin to theeno day of rest,,
Chaunting thirldol. and preferring
His buming IdolaIlof blackest hue,,
ldoIatresses Beguil'd by fair IdoIatresses,fell
ldoIatries Hiseye survey'd thedark IdoIatries
WhosefouI Idolatries. and other faults
And alI the Idolatriesof Heathem round,,
Idolatrous ldoIatrous. but when his purposeis
By th'Idolatrous rout amidst thir wine;
IdoIatrous. uncircumcis'd,uncIean,,
Present in Templesat IdolatrousRites
Idolatry Drunk withldoIatry,drunk with Wine
ldolisms ThirldoIisms,Traditions,Paradoxes?
Idolists 0 f  ldoIists,and Atheists;have broughtscanda1
ldols And variousldoIs through the Heathen World.
To Idols foul. T lam,,mz came nextbehind, ,
Toldols,thoseyoung Dlani,el could refuse;
And Godwith Idols in thir worship joyn'd.
Thir enemies,whoserve IdoIs with God.
降sides whom is no God,compar'd with Idols
To waver, or faII off and joyn with IdoIs;
By prostituting holy things to Idols;
ldol -worship Bfedup in Idol-worship;0 that men



























Par Lostl2. l l5
Samsonl365
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らの出典が多い(PL: 8 P R : 6 S A: 12 )ことは当然と言えようが, ここ
では唯一の 例 外 で あ る と と も に, 創作時期としても最も早い1629年の




Satan と解釈されることの多い'Th' .old Dragon under ground'は不法な
支配が暴露され, 地下に幽閉される(XVm)。 ApolIoの神託は途絶え, 神






Forsake their Temples dim,,
With that twise-batter'd god of Paiestine,,
And mooned Ashtanth,,
Heav'ns Queen and Motherbll'th,,
Now sitsnot girt with Tapers holy shine,,
The Libyc Ha m mon shrinks his hom,
In vain the T:yrian Maids their wounded Thamuz moum
XXIII
And sullen Mo1lo‘:h,fled.
Hadleft in shadows dread,,
His bum i n g四a l l o f  blackest hue;
In vain with Cymbals ring,,
They callthe grisly king,,
In dismaldance about the fumace blue;_The brutishgods of Nile as fast.
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fs1ls and 0 n‘s, and the Ant‘bis hast.
XXIV
Nor is 0s1' ?'s 能en
In Me,,1p加a,l Grove,or (、,reen,,
Trampling the unshowr'd Grasse withlowingsloud:
Nor can he be at rest
Within his sacred chest.
Naught but profoundest He11canbehis shroud,,
In vain with Timbrel'd Anthems dark
Thesable-stoled Sorcerers bear his worshipt Ark.
XXV
He feels from J'u da's Land
The dreaded Infants hand,,
The rays of Bet111ehe m blind his dusky eyn;
Nor a11the godsbeside,,
Longer dare abide,,
Not Tlypho,1 huge ending in snaky twine:
Our Babe to shew his Godhead true,,
Can in his swadling bands controulthe damnedcrew.
XXVI
So when the Sun in bed,,
Curtain'd with c1oudy red,,
Pi11ows his chin upon an Orient wave,,
The flocking shadows pale,,
Troop to th'infernal jail,,
Each fetter'd Ghost slips to hisseverallgrave,,
And the ye11ow-skirted fayes
Fly after the Night-steeds,leaving their Moon-1ov'd maze
キ リ ス  ト教以前のギリシア・ロ ーマ, エジプト , パレスチナ等の異教の神々
たちが追放される詩行の中で, とりわけXXI I IではMo lochとの関わりに
お い て 'IdoI'という用語が出現する。しかし, こうした明示的な表現に頼ら
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な く と も, 同じスタンザには, 性格上の獣性というよりはその外見ゆえに
The brutish gods of Nile' と呼ばれるェジプトの神々 (牛の角を持つIsis,
照器の頭をした0rus, 犬の姿をしたAnubis) が 姿 を 見 せ て ぉ り, XVm





【3】 Forthwith from every Squadron and each Band
The Heads and Leaders thither hast where stood
Thirgreat Commander; lAl lLioanKe snapesana fom'ls
Excemngr-nan, rrincelyDignities,
?And Powers that earst in Heavensat on Thrones'
-l,nougn o-Nam的 型 i n  neav,nl K“oras nõ_比 n o  memorial,blottedout and ras'd
liy mir KeDeIi lion. Ir〇四 m e  Do oKs ol -e?
Nor naa mey yet-amon l;ne 、:,,ons oI ,lt1,e_Got them new Names. tillwandring ore the Earth,
Through Gods high sufferance for the tryalof man,
lnl ey talsitiesana lyes tl:legreatestpart
ut ManKina t-e corruptea lo IorsaK,e
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_God thir Creator, and th invisib!e
Glorx ofhim _that madethem totransform
Oft to the Image of a Brute, adom'd
witn gay Keligions lu-oI rom ana ,lJola:_And Devils to adore for Deities:
-l -nen w e 理  Knownoto men D various N ames;
An(l various!aols tn r o 四 u  n me Heamen woria?
Say,Muse,thir Names then known,who first,wholast,
Rous'd from the slumber,on that fiery Couch,,
At thirgreat Emperors ca1l,as next in worth
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Came singly where he stood on the bare strand
While the promiscuous croud stood yet aloof?
lc1 The chief were thosewho from the Pit of HeI1
_Roaming to seek thir prey on earth,durst fix
his Altar
the Nations round
J',ehooa11 thundring out of S1'on, thrond
Between the Cherubim
And with thir darknessdurst affront his l i
horrid K
1 nougn ror l:ne noyse ol L,rums ana 」 imDrels loud









and with cursed thi
and solemn Feasts
0 f  human sacrifice
Worshi
1n A
n Rabba and her wa
















0f  utmost Arnon ? l . 1 Nor content with such
Audacious nei hborh
0 f So1omon heled b
the wisest heart
fraud to build
_H is Temple right against the Temple of God













Next Che,,tos, th'obscene dread of Moabs Sons,
From Aroer to Nebo, and the wild
0 f  Southmost Aban m; i n Hesebon
And Heronaim, Seons Realm,beyond
The flowry Dale of St'bma clad with Vines,,
And Eleale to th' Asphaltick Pool.
1 - 1 Peor his other Na when he entic'd
1slae1 in Sittim on thir march from N i le
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To do h wanton rit which cost them
woe.
Yet thence hislustfulOrgieshe enlarg'd
Even to that Hillofscandal, by the Grove
0 f Mo1och homicide, lust  hard by hate;
Til lgood Josla h drove them thence to He!I.
With thesecame they,who from the bordring flood
0 f  old Euphrates to the Brook that parts
Egypt from Syri an ground,had generalNames
0f Baalim and Ashtaroth,thosemale,,
TheseFeminine. . . .
For thesethe Race of lsfae1 oft forsook
!nir iiving strengm,ana unIrequentea left
His righteous Altar bow lOw l down
To bestia!Gods;for which thir heads as Iow
Bow'd down in Batte1,sunk before the Spear
0 f  despicable foes. lll1 With thesein troop
Came As!oMeff1. whom the fMloemclans cali'd
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Astarte,_Queen of Heav'n,with crescent Homs;
_To whosebright Image nightly by the Moon
、:li aontan virgins paia mir vows anaSongs
In Slon also not unsun where stood
Her TemDle on th'offensive Mounta buiit
_By that uxorious King,whoseheart thoughlarge,
fair I 0 fell
To Idols foul. Tham mttz came next behind,
Whose annualwound in Lebanon a11ur'd
The Syrian Damsels tolament his fate
In amorous dittyes a11a Summers day,,
While smooth Adonis from his native Rock
Ran purple to the Sea,suppos'd with blood
0 f Thanunuz yearly wounded:the Love -tale







With monstrousshapes_Fanatic Egypt and her Priests,toseek
!nirwanaringGods_disguis'd in brutish forms
Rather then human. lLl_Nor did lsfael scape
lKl_After theseappear'd
eA crew who under Namesof old Renown_〇siris.1s1ls. 〇n‘s and thir Train
and sorceries abus'd
Th'infection when thir borrow'd Gold
!ne l_ali ln -eo: ana me KeDel -ng
Doubl'd that sin in B,ethel and in Dan_Lik'ning his Maker to the GrazedOx,一ehoMh,-ne Night whenh,le pass',d
F tom Ee:ypt marching,equal'd with one strok le_Both her first bom and_allher bleating Gods.
'd
Belial camelast,then whom a Spirit morelewd
F:ellnot from heaven,or more gross tolove
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Hiseye,survay'd_the dark Idolatries_0 f  alienated Jludah. l,l Next cameone
w nomourl:l-a i n  eamest,wnenu:le しapuve Ark
Maim'd hisb_teImage, _ head and hands1opt off
m nisown lemple,on me grunsel eage;
wnerene Ieli Iiat,ana snam 'a nis w orsnipers・
經 n i s l、lame. =,ea Monster,upwara Man一aownwara Msn: yet naa nis lemple nigh_Rear'd in A2otus,dreadedthrough the Coast
Of Palestine. in C;ath and Ascalon_AndAccafon and Ga2a's frontier bounds.
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るo






汚れた物 ('cursed things'), 偶像によって行なわれることが言明される。
偶像崇拝的な神々が次々 と列挙される中, Nativny〇deで言及されてい
たェジプトの0siris,Isis,0rusが【3-K】において再び姿を見せる。 また,





【4】 jSamson] This day a solemn Feast the people hold
To2空gg!!.1l1lOif _Se・二1d_gl, and forbid
Laborious works,unwiliingly this rest
Thir Superstition yields me;(SA 12- l5)
Samson の解釈が多岐にわたることは事実であるが, ここでは偶像崇拝の
側面を強調しながら, この作品の意義を問い直してみたい。 ぺ リ シ テ と イ
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は妻ないし愛人Dalila, 貴族Harapha, そして最終的にはぺリ シテの官更
の訪間を受け, これらの人物との遭り取りを通じて(恐らくは)精神的に
成長し, ( 恐 ら く は ) 救 済へと向かうことが可能になる S。 それぞれのェビ
ソ ー ド か ら, 必ずしも偶像崇拝批判が頭在化しているとは言い難い場合も
あ る が, 宗教的対立に言及している典型的な箇所を引用する。
【5】 [Manoa ] This day the Philistines a popular Feast
Here celebrate in Ga2a ;and proclaim
Great Pomp,and Sacrifice,and PraisesIoud
To Dago't, as their God who hath deliver'd
Thee Samson bound and blind into thir hands,,
Them out of thine, who  slew'st them many a slain.
lA I S g 經_shallbemagnifi'd,and God,,,_b i d e s  whom is no God compar-a__:lvim laols,理 a r ' d  w thldol
田■ s・ ・ li ・ ・ as , li!im ・ an a:iifiEl!i!i'lii
更y_m _ lgo_la m u s l:trou ,outB th'ld l  ro aflidstth irwineid  t  i ・
Which to have come to pa的 by means of th能,
&'nson,of allthy sufferings think the heavi的t,
0f  allreproach the most with shame that ever
Could have befal「n th能 and thy Fathers house.
Samso'l. Father,I do acknowledge and confess
That I this honour,I thispomp have brought
To 2lllg1o't, and advanc'd his praises high
Among the Heathen round; 回_to God have brought
.L'isnonour,oDlo(luie, andop't _themgut生、
Qf _Iao_!j受tp. 理 a n d  Atheists ' have brou htscandal
To 1,sfae1. diffidence of God,and doubt
lLn IeeDle neanspropenseanougn Delorle
l o waver,or Iali ol t  ana」一 with I(!o!s:
Which is my chief affliction,shame andsorrow,
The anguish of my Soul,that suffers not
S 「恐 ら く は」を括弧に入れたのはSamsonが成長しないとする解釈も, Samson に
救済が商されないとする解釈も可能であるためである。
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Mine eie to harbour sleep,or thoughtsto l1est.
This only hope relieves me,thatthe strife
With me hath end; 国_allthe contest is now
'Twixt Godantaalg m 1 加一gon hath resum'd;_Me overthrown,to enterlistswith God
His Lleity comparing an(a preferring_Before the God of Abmham. He,be sure,
Willnot connive,orlinger,thus provok'a.
But willariseand hisg reat name assert:
Dagon must stoop,andshalle'relong l leceive
Such a discomfit,asshallquite despoilhim
0 f  lol_alltheseboastedTrophieswon on me,
And with confusion blank his Worshippers. ( S A 434-471)
イスラェル/アプラハムの神Godとぺリシテの神Dagon が対置され(【5-
C】), この二者間の代理戦争として争われたイスラェルとぺリシテとの戦
いにおいて敗れ, 囚われた Samson がGodの顔に泥を塗り(【5-B】), 地上
をぺリシテ文化が席巻するように見える状況の下で, Manoa/Samson父




Dalila とのェ ピソ ー ドでは信奉する神の違いにより, 信心と不信心が振
り 分 け ら れ る  (【6-B】)。金に目が眩んだのだろうと非難する Samson に
Dalila は反論する。
【6】 [Dalna.] It was not gold.as to my charge thoulay'st,,
That wrought with me: lAl mou Know-st me Magisl:rates
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And Princes of came in_Sollicited,commanded,threatn'd,urg'd,
Aa」ur-a Dy ali me DonasoI civi l Dut1y
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_And of Religion,press'd how just it was,
riow nonouraDle,now glorious lo entrap_A common enemy,who had destroy'd
Such numbers of our Nation:and the Priest
Was notbehind,but ever atmy ear,,
Preaching IBl_how meritorious with the gods
It would be to ensnare an irreligious
ーDishonourer of Dagon :wha t  had I
lo opposeagainst sucn poweriul arguments 1'
Slamson. I thought where allthy circling wileswould end;
に1 in leign'a Keligion,smootn nypocrisie?
. . .Bu t  zealmov'd thee;
To pleasethy gods thou didst it; l l,l godsunablee_To acquit themselvesand prosecute their foes
liut Dy ungoaly aeeas, me conlraaicuon
0 f  thir own deity,Gods cannotbe:
Lesstherefore tobepleas'd,obey'd,or fear'd,,
Thesefalsepretexts and vamish'd colours fa出ng,,




ことを指摘するにとどめる。〕さて,Dal i la か ら 'an irreligiousDishonour-
er of Dagon'と呼ばれたSamsonは,'ungodly deeds' に頼らなければ自分
を負かせないような Dagonは神の名に値しない, という皮肉な宣言を発す
る。 しかし, さらに重要なのは, 正義('how just it was')や自身の神の
栄替や利益('how meritorious')を隔りながら, その背後に国家('our
Nation')を背景とする個人的な欲望の存在('How honourable,how glori-
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ous') を感知し, それを'feign'd Religion' と呼ぶ盲目のサムソンが逆説的
に示す慧限である。
Harapha と のェ ピソ ー ドは, どの時点で勝利が確定するのか, 誰が神の
代理たりうるのか,  という容易に決しがたい問題を提起する。
【7】 ?m son. I know no spe1]s,use no forbidden Arts;
My trust is in theliving God who gave me
At my Nativity this strength,diffus'd
Nolessthrough a l lmy  sinews, joints and bones,
Then thine, while I 'd these1ocks unshom
_m ・  四 0  ・ a -・ ・田.- ・用 - ・ m un 
For proof hereof, i f Dago,t be thy god,,
Go to his Temple,invocate his aid
With solemnest devotion,spread before him
How highlv it concems his glorv now
To frustrate and dissolve theseMagi spelis
Which I to be the power of lsnae1'sGod
Avow,and challenge Dago;1 to the test,,
0ffering to combat theehis Champion bold,,
With th'utmost of his Godheadseconded:
Then thou shaltsee, or rather to thy sorrow
Soon feel,whoseGod is strongest,thine or mine.
Ha,ap11a. Presume not on thy God,what e'er he be,
Thee he regards not,owns not,hath cut off
Quite from his people,and delivered up
Into thy Enen、ies hand, . . .  (S A 1139-1159)
Samson が先の争いに敗れたことは間違いない。 そしてSamsonの敗北に
よ っ て イ ス ラ ェル が ぺ リ シ テ に 従 属 す る と い う 結 果 が1商 さ れ た こ と も 事 実
で あ る。 し か し , S a m s o n は 神 の 真 の 代 理 た り う る の か ?  Haraphaは
Dagon神の真の代理たりうるのか? Samsonと Haraphaの間で決着が
つけば, それはGodとDagon神と間の戦い の 決 着 と 見 な し う る の か ?
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Harapha との戦いに Samson が勝てばイスラ ェルはぺリ シテへの従属か
ら開放されるのか? このような疑間に答えないまま, Samsonはどちら
の神が真の神なのか を 決 し よ う と Haraphaを挑発する。最終的に Hara-
phaはSamson との決闘を避け, 負け情しみを口にすることになるが, こ
こでの言葉造いはかなり興味深い。
【8】 ?m so't. Cam'st thou for this,vain boaster. to survey me,
To descant on my strength,and give thy verdit?
Come nearer. part not hence so sIight inform'd;
But take good heedmy hand survey not thee.
Harlapha. 0型 ! can my ears unus'd
Hear these.d.isholnours. and not render death?
Samso,t. No man with -holds thee,nothing from thy hand
fear I incurable;bring up thy van,,
My heels are fetter'd,but my fist is free
Ha,apha. This insolence other kind of answer fits.
?mson. Go baffl'd coward,lest I run upon thee,,
Though in thesechains,bulk without spirit vast,,
And with one buffetlay thy structurelow,,
0 r  swing thee in the Air. then dashthee down
To the hazard of thy brains and shatter'd sides.
Ha,'aplla. ? e'relong thou shaltlament
Thesebraveries in Ironsloaden onthee.(SA l227- l243)
Harapha は Paradise Lost にも登場する堕天使Beelzebubの名を口に し,
さらには【3-H】でかなりの詩行を用いてその偶像崇拝的特徴が説明されて
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【9】 ? oer. Samson, t o  theeour Lords thus bid mesay;
This day to Dagon is asolemn F:east,,
With Sacrifices,Triumph. Pomp,and Games;
l A l ! ny strengtn tney Knowsurpassing numanrate
Ana nowsome puDnc prooI l;nereoI require_To honour this great F:east,and great Assembly;
Risetherefore with allspeedand come along,,
Where I willseethee heartn'd and fresh clad
To appear as fitsbefore th'illustrious Lords.
?M1on. Thou knowst I am an Ebreto,therefore tellthem,
Our Law forbids at thir Religious Rites
My presence;for that causeI cannot come.
Sams,m. lol ::,nali l aDusemis しonsecrateagi It
田● s l」l - 1! ・ a・ ・m lfli l m ni・ 1ila m a li
A I ter my great transgression,so requite
Favour renew'd,and add a greater sin
By prostituting holy thingsto l,ao1ls;
A Nazarilte in place abominable
Vaunting my strength in honour to thir Dlagon1l ?
b ides ,how  vile,contemptible,ridiculous,,
mat act more execrably unclean,profane?
Chorus. Yet with this strength thouserv'st the Phiti:stines,,
ldolatrous,uncircumcis'd,unclean.
&mson. Not inthir_Idol-Worship,but bylabour
Honest andlawfulto deserve my food
0 f  thosewho have me in thir civilpower.
Chorus. Where the heart joins not,outward acts defile not.
&田on. Where outward force constrains. thesentence holds
lc、.tiut wno constrains me to tne lemple ol Dagon
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田N・ am… ・ a li!'li ' 1 s a li・n・s n mman:1_Commands are no constraints. l l )l If I obey them
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Godfor the fear of Man,andManprefer;_Set God behind: which in his jealousie
l:1inali never,unrepentea,lina Iorgiveness
Yet that he may dispensewith me or thee
Present in Temples at Idolat_r_gu_s_ _基ites
Forsome important cause,thou needst not doubt. (SA l3 l0-1379)
先に Dalila に'Dishonourer of Dagon' と呼ばれたSamsonを, Officerは
【9-A】においてDagonのhonour に 利 用 し よ う と す る。祭りに出席するよ
うにとの要請を, Samsonは偶像崇拝的な宗教に神から与えられた力を貸
すわけにはいかないと述べ, 一旦は拒絶する。 しかし, 一連の自己との議
論を経てSamsonは【9-D】において 強制されて行くのだから仕方がない




さ ら に Godのhonour へと転じるために, 律法を侵犯しようとする際の心
理的葛藤を描出するものとなっている。 また一【6-A】 におけるDalila に
と って'commanded'が拒絶不可能な命令を意味したことを念頭に置くな




6 「偶像榮萍」 と 「疎外」 の関係について, 拙論 「 ト ラ イ ア ン グ ル・ヴ ァ リ ェーショ
ンズJの脚注105頁での記述を再録する。
フロム〔Erich Fromm1lは偶像崇拝をより広い意味で提え, フイ ヒテ(I.H.von
Fichte,l796-1879)に源を持つ疎外(Alienation)の概念と結び付ける。「疎外」
は人間の社会活動による産物, すなわち頭脳の活動の産物である観念や, 労働の
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Samson は舞台の外側で神殿を引き倒し, ぺ リ  シテの貴族たちを道連れ
に す る。 Samsonの行為はMessenger が 語 り, それを受けてChorus と
Semi-Chorus が発言し, Manoa もそれに加わって劇が締めくくられる。
【l0】 b f ealo'7‘、s. I Al w ni 1e l:nir nearts were Jocuna ana suDlime;
Drunk withm_drunk with Wine.
And fat regorg'd of Bulls and Goats,
Chaunting thjr Ido l a n d  preferring
Before ou r living Dread who dwelIs
In Sl1o his bright Sanctuary:
Among them he a spirit of phrenziesent,,
Who hurt thir minds,,
And urg'd them on with mad desire
To callin hast for thir destroyer;
They onlyset on sport and play
Unweetingly importun'd
Thir own destruction to comespeedy upon them.(S A l669-1681)




い う こ と で あ る。 Semi-Chorusの発言はあくまでもイスラ ェルの側に立
ち, イスラ ェルの価値観に基づくものと捉えられなければならない。
さ て, Dagon神を信奉するぺリシテの民を偶像崇拝的と非難し, 最終的
生産物が, 人間から1ar f して活動し始め, それを作り出した人間に対して彼を支
配する疎遼な力として現れることをいう 。この状態においては, 人間の活動その
ものが, その人間に属さない外的な,強制的なものとして現れる。「外的な,強制
的な」 に 「人を興怖させ,不可侵の聖なる」 という特質を加えれば, 「 f出像崇拝」
はほぼ完成したといえる。
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る。Samson以外の作品に証拠を求めるならば, 【3-F】では 'Peor his other
Name,when he entic'd/1lsnael inSlimim on thir march from Nille/To do
him wanton rites,which cost them woe.' と述べられていたし, 【3-G 】 で
は'For these the Race of Ilsnae1l oft forsook/Thirliving strength,and
unfrequentedleft/His righteous Altar,bowinglowly down/To bestial
Gods'と語られていた。こうした部分から,選ばれし民イスラェルとても偶
像崇拝的な特質を完全に免れていたわけではなかったことが明らかにな
る。 こうした事情に, 【3-E】で語られているように, Solomonのような賢
者でさえもが偶像崇拝に堕す危険性を孕むことを加えてみれば, Samson
一人が偶像崇拝から完全に逃れていたと考えることは困難である。
な ら ば, Samsonの偶像崇拝的傾向はどのような部分に現われているの
だ ろ う か ?  一つには神から授けられた力の外在的頭れとしての髪に対す
る態度である。 先に律法について 「陳外された神の延長」 という表現を用
いたが,同様のことがSamsonの髪についても言える。【9-A】で0fficer か
ら 'Thy strengththey know surpassing human rate'と語られる Samson
は, イ ス ラェルの側からもぺリシテの側からもある種の超人性を認定され
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ている。 こうした超人性は容易に神性へ と転化しがちなものであるが,




し, ぺリシテによって, イスラェルによって, 超人的な力の源とみなされ
る頭髪を生や したSamsonが半人半獣として偶像化されてきたことは間
違いない。髪を切られたSamsonは堕ちた偶像であり, そ こ に も う一つの
偶像的特徴である盲目が加わることになる。 もちろん, 盲目という偶像的
特徴は, 後に, 逆説的に引用され, 肯定的なものとして再解釈されるべき
時点 (S A 1687-9 l )が到来する。
ここで少々視点を変え, 偶像崇拝がどのような心理・心的傾向から生じ
てくるのかを考えてみたい。 そもそも偶像とは何か? 「何かを象つたも
の」 と語るだけでは同語反復的で新たな情報は加わらない。 しかし, 偶像
崇拝を【5-D】の'Trophies' に接続してみたい。 Trophyは本来的には狩で








とはいえ, ミルトンという詩人の場合 Samson はあくまでも旧約を舞台
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と しており,Samson はChristの予表に過ぎず,真理の実現・現出は Christ
の登場を待たなければならない, と予測すべきであろう。Slamson の登場人
物たちによる英雄性・名声の理解は不十分であると解釈されなければなら
ないのである。そして Samson の登場人物たちが Samsonの本当の意義を
読み違えているとすれば, それはぺリシテ側もイスラェル側も, 同 じ よ う
な古典古代/ギリシア・ローマ的な英雄崇拝の言語でしか Samsonを語れ
な い と こ ろ に あ る。また,ParadiseL( )stの中で真に英雄的なのは Satanで








【 l l 】 IAl_aame is the spur that the clear spirit doth raise
m i l irm i I Noble mind)
loscom aelignts,ana nve IaDoriousaays,
But the fair Guerdon when we hopeto find,,
And think to burst out into sudden blaze,,
Comesthe blind F'ury with th'abhorredshears,,
And slits the thin-spunlife. 回_But not the praise,
rnoeol 容- repli,a,ana toucn -a muremDling ears:一ne is no plant mat growsonmorlal soil,
Nor in me gnstering Ioil_Set off to th'world,nor in broad rumourlies,
out nvesana spreas alo! t  Dy u1osepure eyes,
Anaper!et wim es sol a li Juagu、g .,ot,e:
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As he pronounceslastly on each deed,,
0fsomuch fame in Heav'n expect thy meed. (Lycildas 70-84)
【 l l-A】から読み取れるように, Fame への望みゆえに, 人は動勉かつ禁欲
的な生活が送れる。 しかしながら, 敢えて括孤に収められた'(Thatlast
infirmity of Noble mind)'はこうした理解がある種の誤解ないし浅薄な理
解に基づいていることを示唆する。 Fame は地上で獲得される Praise と は
異なり, 死後に Jove による審判を経て天上で獲得される, と【1l-B】は語
る。地上で賞賛されなかった者が天上で名声を獲得することもあれば, 地
上では費費されながらも死後に厳しい裁きが待ち受けることもある。 しか
し, こうした地上でのPraise と天上でのFame との不均衡は容易には受
け入れ難い。 いかに高潔であれ, 人の評判を気にしないでいることは困難
であることは当然至極であるが, 【l】に引用した, チャールズI世という偶
像を破壊するための論を展開しようとする Eikonoklastes がなぜ名声に つ
いての言及から始められなければならなかったのか, という間いに対する
答えもこの辺りにあると思われる。 〔Eikonoklastesが そ こ か ら ど の よ う に
議論を展開させていくのかという問題も無視できないが, 紙幅の関係で本
稿では省略する。)
Lycildas で展開される名声に関する議論を意識するとき, Samson で
Samson に故対するぺリシテのDalila,Harapha はもちろんのこと,Sam-
son と同じ側に立つイスラェル, とりわけ父親 Manoaの口から語られる
英雄論がいかに浅薄なものに映るかを考えてみたい7。
7 Samson Agonistes における 「英雄論」 の間題については, lf出論 「英雄と英雄の
父一Samson Agom'stes におけるSamsonとManoa一」 (「英文学研究」第69巻第
1 号 ( 1 9 9 2 年 ) l -16)を参照のこと。
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【l2】 ll:)ama] l,,、_Fame if not double- fac'd is double-mouth'd,
Anl:l ,wim contrary Dlast proclaims most aeeas;
0 n  both his wi one black. th'other wh
oearsgrealest namesin niswi Iaaerie mgnt
My name perhaps among the Circumcis'd
In Dan, i n Jt‘dah,and the bordering Tribes,
To allposterity may stand defam'd,,
With maIediction mention'd,and the blot
0 f  falsehoodmost unconjugaltraduc'd.
lul put in my countrey wnere!most aesire;
In Ecro, l, Ga2a. Asdod. and in Gath
I shallbe nam'd the famousest_0 f  Women,sung at solemn festivals._Living and dead recorded, 国 whotosave
Her from a fierce destro_Above the faith of wedlock-bands. chose回 my tOmb
Withodours visited and annualflowers.
Notlessrenown'd then in Mount Eplmim,,
Jlae1. who with inhospitablegui、e
Smote Sislera sIeeping through the Temples nail'd
lEl Nor snali ! count i t  nainous to enJOy
!nepuDlic marKs ol nonouranareward_Conferr'd upon me, f o r  the piety
Which to my countrey I was judg'd to haveshewn.
At this who ever enviesor repines
Ileave him to hislot,andlike my own. (SA 971 -996)
Dalila は厳粛な祭りの際には自分を称える歌が歌われ, 死んだ後には香が
焚かれ, 花が捧げられる基を持ちたいと願う(【12-B】,【12-D】 )が, これ
は彼女自身が民族的な英雄, すなわち民族的な偶像になりたいという欲望
を抱えていることと同義である。 この部分にも, 民族・国 家 と いった大事
を前にしたときに結婚という私的領域に属す事情がいかに扱われるべき
か, という問題が再演されている。だ が, ここでもDalilaの選択が民族・
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【l3】 Manoa. u,.、_Come,come,no time forlamentation now,
N or mucn more cause.型 ?natn uit nimselt
Like Sams。on.and heroicl hath finish'd_Al i fe  Heroic,on his Enemies
ruliy revenga,n1atn lelil:mem yea l1s of mouming,
Andlamentation to t?e Sons of Ca htor
l nrougn ali r,musnan D_ounas. lo lsrae l
Honour hathleft. and freedom,let but them
Find courage tolay hold on this occasion,,
To himself and Fathershouseetemalfame;
And which is best and happiest yet,allthis
With Godnot partedfrom him,as was feard,
But favouring assisting tothe end.
回_Nothing is here for tears,nothing to wail
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0 r  knock the breast. no weakness,no contempt,
Lnspraise. or Dlame,nothingbutweli an,dfair,
And what ma iet us in a deathsonoble.
Let us go find the body where i t lies
Sok't in his enemies blood,and from the stream
Withlavers pure and cleansing herbs wash off
The clotted gore. lcl I with what speedthe whille、(Jaza is noti-ngnt tosay us nay)
w i li sena Ior ali my Kinarecl, ali my frienll s
To fetch him hence andsolemnl attend
w tm si lent oD 能g-na Iuneral train
Home to his Fathers house: IDl_there w i l l I  build him
A Monument,an nl;_ t it rounawi l;n snaale
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uI Laurel ever green ana Drancning ralm?
w im annis !ropnies  ni   的_n型 理c西 enroli'd
mcoptous Legena,or sweet Lyric song
l nil nef' snaliali mevanant youmresort
And from his inflame thir bfeasts_To matchlessvalour,and adventureshigh:
!nevirginsalsosnali on:leasuul aa,ys
visi l; nis l omD witn Iiowers,only bewailing
Hislot unfortunate in nuptialchoice.
From whence captivity andloss of eyes. (,SA l708-1744)
既に言及したように, 言語の類似は精神の類似を表現する。 【l2-B】, 【12-
D】におけるDalilaの発言と【13-C】, 【13-D】におけるManoaの発言は
基本的に同質である。 ならば, ぺ リ シ テ と イ ス ラェルの英雄概念は基本的
に相似であると言わざるを得ない。 そして, イスラェルの中に偶像崇拝が
忍び込んでいるとすれば, それを最もよく表現しているのはこの名声概
念・英雄概念である。 Manoaは, 【13-A】において, 自らの妄想の中にし
か存在しない身勝手な Samson像に基づいて 「サムソンらしく死んだ」 と
語り っつ, イスラェルに民族的勝利をもたらしたSamsonを徹底的に英雄
化しようとするのみならず, 【13-D】では, 記念碑を建て, その周辺に勝利
を表わす植物(Laurel, P a l m) を 植 え, 【5-D】を視野に入れるならば, 皮
肉にもTrophiesを据え, 神に捧げるべき祝祭さえも横領するような形で
Samsonを偶像化しようとしている。同じ【13-D】に出現する '[Withl Acts




子の生涯を悲劇から英雄認へ と, あるいは, 息子のために歌われるべき
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い う ジ ャ ン ルの基本的枠組みの中で, ミ ル ト ン は 一Manoa とは異なり一偶
像崇拝の危険を回避することができたのか否か。 もしできたとすればそれ
はどのように して可能になったのかを確認する必要がある。 結論めいたも









°Lycildasに お け るア イデンティティ規定の間題に ついては, 拙論 “Lycidas and
the Poetics of Disjunction”(「試論」 第36集16-3 l )を参照のこと。
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世界, 過去と現在, 生と死が混交・融合される。 そして詩人は, 有名な最
後の部分で自らが歌つていた場所を去る。
【l4】 Thussang the uncoulth Swain to th'0aks and r加s,,
While the stillmom went out with Sandals gray;
He touch't the tender stops of various Quills,,
With eager thought warbling his Dorilck lay:
And now the Sun had stretch't out allthe hills,,
And now was dropt into the Westem bay;
Atlast he rose,and twitch't his Mantle bIew:
To morrow to fresh Woods.and Pastures new. (Lyaldas l86-193)
「詩の最終局面で詩人はパス トラルの世界を棄て,キ リ ス  ト教的な宗教詩の
世界に向かうのだ」といった伝統的な解釈は極めて正当で説得力があるが,
これまで自分が歌つてきた世界を放棄する, 自分が歌つてきたものを今後
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【l5】 My brethren. as thou cal「st them,thoseTen Tribes
I must deliver,if I mean to raign
加リi f's true heir,and his fullScepter sway
To just extent over all Is mel's Sons;
But whence to thee this zeal,where was it then
l、or Ilsnael,or  for I)latli d, o r  his Throne,,
When thou stood'st up his Tempter to the pride
0 f  numbring lsrael,which cost thelives
0 f  threescore and ten thousand 1,smelites
By three days Pestilence? such was thy zeal
To Isfaet then,the same that now to me.
As for thosecaptive Tribes,themselves were they
Who wrought their own captivity,fellofff
型 F r o m  God to worshi Calves,theDeities
84 ( 28 )
_0f Egypt,Blaal next and Ashtaroth,
And allthe国_o,!_atries_of Heathen round,,
Besidesthir other worsethen heathenish crimes;
Nor in theland of their captivity
Humbledthemselves,orpenitent besought
The God of thir fore- fathers;but so dy'd
Impenitent. andleft a race behind
Like to themselves,distinguishablescarce
From Gentiles,but by Circumcision vain,,
And God with Iao1、s in lneirworsn、p Join ,a?
Should I of thesetheliberty regard,,
Who freed,as to their antient Patrimony,,
Unhumbl'd,unrepentant,unreform'd,
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Headlong would follow; and to thir Gods perhaps
Of Bethel and of Dan ? no,let themserve
hT ir enemies whoserve I?gls with God.
Yet he atlength. time to himselfbest known,,
Remembring Ab,aham by some wond'rous call
May bring them back repentant and sincere,,
And at their passing cleave the Ass:yrian・ flood.
While to their nativeland with joy they hast,,
As the RedSea and Jliondan once he cleft,,
When to the promis'dland thir Fathers pass'd;
To his due time and providence Ileave them. (PR 3. 403-440)
【15】には下線部を中心に一PamdiseLost にも同様の主旨を述べる箇所が
あったようにーイ ス ラ ェルの民にも偶像崇拝が更延していたことが述ぺら
れており, Christは, それはイスラェルの民の自業自得なのだから, 自分
は彼らを助けるつ もりはないと語る。 しかしながら, Christ が偶像崇拝に




【l6】 Affecting privatelife,or more obscure
lnsavage Wildemess,wherefore deprive
AllEarth her wonder at thy acts. thyself
The fame and glory,glory the reward
That sole excitesto high attemptsthe flame
0 f  most erected Spirits,most temper'd pure
在thereaI,who allpleasures elsedespise,,
Alltreasures and allgain esteem as dross,,
And dignitiesand powers allbut the highest? ( P R 3.22-30)
国家・帝国を支配すれば, その政治的権力のゆえに Christ には多大な名声
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や 栄 管 が 商 さ れ る と い う  Satanの誘惑の言薬はSamson のDalila, Hara -
pha, Manoaの言語と酷似しているし, Lycidasの'(Thatlast infirmity of




【17】 Thou neither dost perswade me to seek wealth
For Empires sake, n o r  Empire to affect
For glories sake by a] lthy argument.




but the blaze of fa
a lwa
1e but a herd confus'd,
A miscellaneous rabble, w h o  extol
The nd the admire the know not what
And know not whom, but as oneleads the other;
lB I And what del i
Tol ive  u
0 f  wh
t to be b
n thir ton
to be d s'd
I-1 is1ot who dares be sin
such extol i'd,




Th'inte11igent among them and the wise
Are few. and gloryscarece of few is rais'd.
lcl This is true g1ory and renown,when God
Looking on the Earth,with approbation marks
The just man,and divulges him through Heaven
To alI his Angels,who 、vith true applause
Recount his praises;thus he did to J',ob,,
When to extend his fame through Heaven&Earth,
As thou to thy reproach mayst we11remember,,
He ask'd thee,hast thouseen my servant Job ?
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l o ulingsnot glorious,mennot wortny ot tame? ( PIR' 3.44-70)





る。【l7-C】以降に Jobが登場するが, ここでの言語は再びLycildas の一節
( 【 l l-B】)を想起させる。 とはいえ, Lycidas とParadise Regained では
fameの扱いが必ずしも同じではない。 Fame は Lycildas (【 l l -B】)では天
上にその位置を有していたが, ParadiseRegained (【l7-A】)では地上に降





【 l7-D】 において地上における Glory は偽りと断ぜられたSatanはその
後もこの言葉に拘り続ける。
【l8】 IAl hT ink not so sli ht of glo_g ;thereinleast
ResembIing thy great Father:heseeks glor1l1.
And for his gj_o_g allthings made, allthings
Orders and governs,nor content in Heaven
By al lhis Angels g!ol:ifi'd,requires
取 f r o m  men, 回型from allmen ood or bad
wiseorunwise,no amerence,no_exempuon :
Above allSacr面ce. or hallow'd gift
取 h e  requires. andglo1l:x he receives
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国_Promiscuous from all Nations, Jew, or Greek,,
0 r  BarbaIous, nor exception hath declar'd;
回_From us his foespronounc'd g!oy heexacts
To whom our Savior fervently replied.
回 Ana reason;since 理 i swora ali ul n s roauca;
-l-nougn cnietly not torglory a s  prime ena;
But toshew forth his goodness,and impart
His good communicable to every soul
Freely;of whom what could helessexpect
Then glory andbenediction,that is thanks,,
The slightest. easiest,readiest recompense
From them who could retum him nothing else,,
And not retuming that wouldlikeliest render
Contempt instead,dishonour. obloquy?
Hard recompence,unsutable retum
Forsomuch good, somuch beneficence.
ll:.l -t wny snoula_ ma型 n s e eK lo , wno ol nis own_Hath nothing,and to whom nothing belongs
l:iut conaemnauon,ignominy,andshame?_Who for so many benefits receiv'd
Tum'd recreant to God,ingrate and false,_Andsoof ali true goodhimself despoii'd,
Yet, sacrilegious, to nimselfwouldtake空_That which to God alone of rightbelongs;
Yet so much bounty is in God,such grace,,
That who advance his glory,not thir own,
Them he himself to glorywilladvance. llPR 3. 109- l44)
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を強調することでSatanはGlory を形骸化させ, 形式のみの資費や他者に
よる認知に過ぎないものをも Glory と見なしている。他者による認知それ
自体がGlory と な り う る な ら ば, 【l8-D 】 に お け る Satanは, 逆説的に,
GIoryの獲得を通じてGodからの認知を欲望しているのかもしれない。
Satan に対するChristの返答には Satan的価値に対する否定を保留して











最後に,ParadiseLost に戻つて,Adam と Eveの堕罪の過程に偶像崇拝
が関係していないかどうかを確認してみたい。 Concordanceのリストの中
に Adam とEve に直接絡むものはなかった。 そのため, もう少し執念深
く ,穿つた日でテクス トを検討する必要がある。先に罪を犯したEveの方
を取り上げる。
【l9】 IA I Greedi1ysne mgo要'dwithoutrestraint,
Ana ,Knew not eaung L,eatn:::,al:iate at length
Thus to herself she pleasinglybegan.
( 3 3 ) 8 9
く偶像禁拝>- ミ ル ト ン に お け る  <根源的な悪>
lBl 0 S0 vertuo recious of a1lTrees
1n .t,,araa lse, oI operation Dlest
To Sa hitherto obscur'd nfam
And thy fair Fruitlet hang, as to no end
Created; lc l Dut nenceIor,n my eariy care?
Not th t So each M nd d
Sha11tend thee, and the fertilburden ease
0 f  thy ful i branches offer'd free to al l ;
l l,1 Tiii dieted b
In know
thee I ow  mature
as the Gods who a11thin know
Though others envie what they cannot give
For had the gift bin theirs,it had not here
Thus g r own . . . .
But to Ada'n in what sort
Sha l l I  appear? I E lsha l l I  to him make known





ch and ve him to
inesswith me, or rather no




And render me more
rtake
so to add what wants




A thin:g not undesireable,sometime
SuDer ior : for  inferior who is fee?
ve
This may be we l l : bu t  what if God have seen,,
AndDeath ensue? then I sha11be no more,,
And Adam wedded to another a'e,,
Sha l l l i ve  with her enjoying, I extinct;
A death to think. Confirm'd then I resolve,,
Adan1 shallshare with me in blissor woe:
So dear I love him,that with him a11deaths
I could endure,without h im l i ve  noli fe.







<偶像崇拝>ー ミ ル ト ン に お け る  く根源的な悪>
mlo m e plantscientia l sapaeriv'ld
From Necter. drink of Gods. (PL 9.791-838)
【19-A】 はEve が知識の樹の実をむさぼっている瞬間を描く場面である
が, と り わ け 波 線で 示 し た 部 分 は S Aの'While_thir hearts were
j co und and sublime/Drunk with Idolatry, dnm LLll: _uj生_Wj_g_要,/And
M of Bulls and Goats,'(【l0-A】, 下線部を変更) を想起させ
ずにはぉかない。そして, S A の言語がその中心に偶像崇拝を挟んでいるこ
とを意識するならば, PLの当該箇所の言語にも偶像崇拝が伏在している
ことが予測される。【19-B】, 【l9-C】では Eveが知識の樹を偶像として崇
めようとする欲望を示していることが明らかになる。さ ら に, 【l9-B】には,
'hitherto obscur'd,infamed,' という英返しの形でではあるが, 名声への言
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き出されたものに 他 な ら な い と い う  こ とである。最終的に Eve は【19-F】に
おいて, 明白な偶像崇拝的行為を遂行する。 神々の飲み物を横領したEve
は自らも神々の位置に昇つたと感じてしまうのである。
さて, Adam についてはどうだろうか?  Eve がAdam に知識の樹の実
を食ぺさせる場面を検討する。
【20】 So saying,she embrac'd him,and for joy
Tenderly wept,much won that he his Love
Had so enobl'd. as of choice to incurr
Divine displeasure for hersake,or Death.
In recompence(for such compliance bad
Such recompencebest merits)from the bough
She gave him of that fair enticing Fruit
Withliberalhand:hescrup「d not to eat
Against his better knowledge. not deceav'd,,
国 t1,ut Ionalyovercomewim remal cnarm ?(PL 9.990-999)
【20-A】はAdam が Eveを偶像化したという解釈を許容する。 自らを圧倒
する力の存在一神を除き 一への隷従は偶像崇拝の根源に存在するものだか
らである。こ こ に Dalilaの女としての魅力に屈し, 神から厳命された秘密
の保持を全うできなかった Samson像を重ねることができる。
さ ら に, 人間の偶像崇拝的傾向が堕罪の前にも存在していたことを示す
箇所を引用する。
【21】 For wel l I  understand in the prime end
0 f  Nature her th'inferiour,in the mind
And inward Faculties,which most excell.
In outward alsoher resemblingless
His Image who made both,andlessexpressing
The character of that Dominion giv'n
0'er other Creatures; lAl_yet whenlapproach
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Her1oveli so absolute sheseems
And in herself com
Her own
Seems
eat so we11to know
that what she wills to do o r s a
sest rtuousest.discreetest.best_Ali higher knowledge in her presence fa1ls










and to consurnmate ali,
Greatnessof mind and nobleness thirseat
B
_Bui id in herloveliest, and create an awe
About her, as a rd An elic ac'd.
To whom the Ange1[Raphael]with contracted brow
Accusenot Nature,she hath don her part;
Do thou but thine,and be not diffident
0 f  Wisdom, she deserts thee not,if thou
Dismissnot her,when most thou needst her nigh,,
By attributing overmuch to things











honourin and th 〇V
l'ot tny suDJection . weigh her with thyself;
Then va lue :0 f t  times nothing profits more
Then self esteem,grounded on just and right
We1lmanag'd;of that ski1lthe more thou know'st,
The more she wiIlacknowledge thee her Head,,
And to realities yield a l lher  shows;
[c1 Made so adorn for th delight the more,
So awfu1, that with honour thou maistlove
Th te _ who when thou rt east w
'llPL 8. 540-578)
Eve に対する Adamの心理, 偶像崇拝へ と転落しかねないAdamの精神
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を適切に表現するのは波線で示した, awe, aweful, admire, transport と




('so absolute she seems/And in herself compleat'), 人間よりも上位にあ
る天使のように彼女の周りにつ き従う aweがAdamをして自らがEve よ
りも劣位にあると思い込ませることになる。 これを論駁しようとするRa-
phae1の発言(【21-B】, 【2l-C】)はAdamの隷属状態を明確に規定してい
る。 Raphaelが言うように, 情念を理性によって統御せよ, という命題は,
口にするのは簡単であるが一天使はともかく, 人間が一実行するには困難
が伴う。結果的に, AdamはEveの誘惑に負け, 堕罪を犯し, 楽園を追放








は確認できよう。 もちろん, 本論の前半で引用した部分の中にも, 論の後
半で展開される英雄論・名声論を利用して, さらに詳細な再分析を展開す
べきものが数多く含まれているが, これらについては今後の課題としたい。
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The Fountainhead of the Evii
Milton against Idolatry
Osamu Yagawa
The aim of this paper is to point out Milton's consistent critical
references to idolatry and its inevitable relationship with the concept of
heroism. I f“By falsities andlies thegreatest part/0f mankind they
[The fallen Angelsl corrupted to forsake/God thir Creator, and th'
invisible/Glory of him that made them,to transform/0ft to the Image
of a Brute,adom'd/With gay Religions fu11of Pomp andGold”(.PIL, I .
367-72),the desire to be honored as a hero/heroine,that is,to be adored
as a kind of living god,contains a danger of self -idolatry.
It is reasonably supposed that the similar vocabularies signalthe
simiIar constructions of mind or the similarlines of thoughts. For
instance,through the similar useof words among the characters in
Slamson Agonistes, w e  should emphasize the homogeneity,not the
heterogeneity,between the two conflicting communities,the Israelites
andthe Philistines;Israe「s(and also Samson's) fau l t  is their desire to
designate him as a demi-god. When Eve in Paradise Lost triesto
destabilize the power relationship with Adam,we witnessboth her
desire to be allied with the angels and her idolatrous worship to the tree
of knowledge.
Milton's true heroism shouldbesought in Christ in Paradise
Regained,who rejects in Book3the martialheroism and the glory on
earth. The work,however,has been criticized ofbeing static. Allof
us the readers have been contaminatedby,and is stillinescapable from,
the traditiona1(Greco-Roman)concept of heroismbecauseit is the
96 ( 4 0 )
<偶像崇擇>- ミ ル ト ン に お け る  <根源的な悪>
very background against which the Christian heroism is delineated.
Milton is deeply conscious of this situation,and writes his Lycildas
with'the Poetics of Disjunction'which continually deconstructs aseries
of tentative identitiesbecause Elegy as a genre memorializes the
supremacies of the dead person and tends to be idolatrous. Milton's
lifelong concern with the problem of idolatry and the traditionalcon-
cept of heroismled him to the narrow path of his poetic creation and
our understanding.
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